












Many species of fauna and flora are in symmetrical in form. This does not only occur with
living beings; we also see symmetry in the arrangement of atoms in a crystal. Symmetry enhances
balance, and therefore stability. Nature shows abundant variations in forms, but at the deepest
level it has a symmetrical structure. In nature, there exists an unnoticed innate structure. Man
makes things while not always being conscious of symmetry, but when we look at our bodies,
designs, buildings, and family crests, the results are most often symmetrical. We probably choose
symmetry unconsciously or instinctively because, as mentioned earlier, it makes us feel com-
fortable and secure. It is then assumed that such symmetry exists in writings at all levels of a
sentence, paragraph, and text.
There is a problem. When symmetry is employed in writing, the beauty of balance will be
apparent, while the need for new expressions remains unsolved. We need variations for new ex-
pressions. This conflict of stability and innovation can be reconciled by introducing partial inno-
vations that do not damage the entire symmetry. Since the totality is the sum of the parts, by
introducing a similar or inverted element in a symmetrical position to the opposite side of a cor-
responding constituting part, the total symmetry remains stable, while new elements are intro-
duced in the parts to produce new expressions.
This type of a technique of maintaining symmetry while at a same time producing new ex-
pressions is known by various names, such as chiasmus, chiastic structure, inverted structure,
ring composition, hysteron proteron, and V-structure. This technique has been in practice since
antiquity and modern researchers find it in the Old Testament, the New Testament, the Iliad, the
Odyssey, and so on. 
In this paper, I discuss several aspects of this technique. One is a review of the research
history. In the process, I will inevitably touch upon two other modern, so-called structural analyses
of myth: One by a group of formalists such as Vladimir Propp, Otto Rank, Lord Raglan, and
Joseph Campbell; the other by a group of French structuralists such as Georges Dumézil and
Claude Lévi-Strauss. I will review the research history of these three groups and argue that two
are useful, but one is not worthy of the name structure. I also argue that we could have made
faster progress in the humanities if the technique of the inverted structure was widely shared by
modern mythology researchers.
Lastly, I will give a bibliography of various studies about the technique of inverted structure.




伝統的言語文化の表現技法がある。分かりやすい例としては、J. F.ケネディーが 1961 年 1
月 20 日に大統領就任演説で用いた表現 Ask not what your country can do for you – ask what you
can do for your country がある。この命令文では ask ~ can do という動詞句を持つ二つの文章
が並べられているが、それぞれの your country と you、for you と for your country という対応
する語句が前半と後半では入れ替わり、a, b, b’, a’という形となっている。前半と後半で対
応する要素の順番が交差してエックス（X）をなすこうした表現はキアスムス（chiasmus）
と呼ばれることがあるが、それはギリシア語のχの呼び方（khi, chi）に因んでである。
前半と後半の対応する要素の数はさらに多い場合（a, b, c, d, d’, c’, b’, a’）もあるし、中央
























































実際、キケロは演説において次のような表現を用いている。Si consul Antonius, Brutus









たロバート・ロース Robert Lowth（1710-1787）は聖書の詩についてラテン語の著作 De Sacra
Poesi Hebræorum Praelectiones Academicæ（Oxford: Clarendon, 1753）において詩句の並行対応
parallelismus membrorumを指摘したが、前部と後部で順序が逆転するキアスムス（折り返し
構造）を定式化するまでには至らなかったという（関根 1978：「第 2 章　学問的諸前提」
62－64；Jakobson, 1966: 399-400; Radday 1981: 50, 113 n.1）。このように古代や近世においても
折り返し構造は気づかれていた。しかしそれを明確に意識して作品の分析に用いることは
































































































































































































































Pierre Vernant）、デゥティエンヌ（Marcel Detienne）、ヴィダル・ナケ（Pierre Vidal-Naquet）、ロロ
ー（Nicole Loraux）ら「パリ学派」の活動が目立った（Champagne 1992; Loraux et al. ed. 2001）。

















































なかったことを示している（Barthes 1975; バルト 1979；関根 1978：124－131）。いわゆる「構
造主義ブーム」は作られたものであり、カトリーヌ・クレマンによれば、レヴィ=ストロー
ス自身は、「私がそのかたわらに並びたいと思う唯一の構造主義者はエミール・バンヴニス


































































については（Bassett 1919; Bassett 1920; Bassett 1938）、バートマン（Bertman 1966）、ガイサー
（Gaisser 1969）、ヘイデン（Heiden 2000）がある。ホメロスのうち、『イリアス』については



















ット（Schmidt 1968）、シュヴァルツ（Schwartz 2006a; 2006b）、ヒンツェ（Hintze 2002）がある。
アラブ：『コーラン』についてはカイパース（Cuypers 2015）がある。
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